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Firstly, regarding the methodology used in this assignment, in order to elaborate the 
first part of it, the theoretic part, it has been made a research and a profound analysis 
of articles, books and webpages related to violence committed against women, sexual 
harassment, rape myths and beliefs about sexual violence and sexual attitudes sexists. 
There have also been taken references from different laws which are effective in the 
actuality, in order to explain some concepts of interest in the summary.  
On the other hand, so as to elaborate the second part of this assignment, there has 
been used a quantitative methodology and this was carried out by doing a survey in the 
matter of violence against women, more specifically, sexual violence, and focused 
mostly on the myths about sexual violence and sexual attitudes sexist. The previously 
mentioned survey, was conducted by myself, taking as a reference for some of the 
questions, the massive survey carried out by “ La Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género” in the year 2015 which regarded the social perception about 
sexual violence, and “Sexual Double Standard Scale” written by Muehlenhard y 
Quackenbush (1998). 
The survey consists of 20 items, organized in three parts taking into account the 
subjects to deal with and the different types of questions. So, the first part embodies 
two matters about the concept of violence towards women. The second part, contains 
12 affirmations about different myths of sexual violence and sexists attitudes, in which 
each of them is answered in the “Likert” scale of 4 points, being 1 (totally disagree) up 
to 4 (totally agree). The third part, which is also about myths about sexual violence and 
sexists attitudes, contains 6 questions, and the fact that it is in a different part from the 
other ones regarding the same topic is because the questions are answered in a more 
specific way about the situations, and my goal is not to know the level of agreement 
about the topic to discuss. 
Regarding the people involved in answering the survey, it has been a total of 116 
people (81 women and 36 men) with their age between 18 and 30, in a voluntary and 
anonymous way. 
In addition to this, respecting the topic of choice of the assignment about Rape 
Myths and sexists attitudes, I decided this in particular because to my mind is an issue 
that is hidden but is a matter of utmost importance in relation to sexual harassment, as 
I consider that this myths and attitudes embrace this type of violence. 
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This assignment is based on the hypothesis that rape myths and sexists attitudes 
are a factor of contribution towards sexual violence, and the fact that some young men 
accept this believes and this attitudes let violence stay in society this days. So, the 
survey conducted in this assignment is going to ratify or not the existence of this 
previously mentioned myths and attitudes in the youth. 
Rape myths are descriptive or prescriptive beliefs about rape (about its causes, 
context, consequences, perpetrators, victims, and their interaction) that serve to deny, 
downplay or justify sexual violence that men commit against women (Bohner, 1998, p. 
14). Then, rape myths either blame the victim like “if a girl acts like a slut, eventually 
she is going to get into trouble” or excuse the perpetrator like “rape happens when a 
guy's sex drive goes out of control”1. Even so, myths of sexual violence (or rape myths) 
are believes that are made to justify sexual harassment and blame the victim in spite of 
the assailant, usually in affirmations like, and I quote, “She was wearing a short skirt” or 
“if she had controlled herself with alcohol drinks she wouldn’t have been rapped”. The 
other point, which regard sexist attitudes, are the attitudes some people have towards 
women´s sexuality and that people do not have towards men´s sexuality, for example, 
“a man having different sexual partners at the same time is more acceptable than if a 
woman does it”. 
On other side, taking the aim of this assignment is to visualize the existence of rape 
myths and sexists attitudes, and enlight people with the meaning of this, and the fact 
that there are some causes of sexual violence. Regarding the aims of the survey, there 
are different because each part has a different one. So, the formulation of the 
questions in the first part of it, is because it is considered interesting to know if in the 
actuality the youth know the difference between violence committed against women 
and gender violence, which is of utmost importance.  
Regarding the other parts of the survey, it has been made due to the importance 
that this myths and attitudes have these days as a contributively factor of sexual 
violence against women. 
All in all, these items have been raised with the object to know which are the myths 
that young people support nowadays and which sexist attitudes do they have, and also 
which level of sexual double standard do they poses. Also, it has been considered a 
matter of importance the knowledge of how much do the youth agree with these myths 
                                                             
1
 Nyúl, Boglárka & Kende, Anna & Engyel, Márton & Szabó, Mónika. (2018). Perception of a 
Perpetrator as a Successful Person Predicts Decreased Moral Judgment of a Rape Case and 
Labeling it as Rape. Frontiers in Psychology. 9. 2555. 10.3389/fpsyg.2018.02555. 
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and attitudes, that’s why part two of the survey is developed with the Liker Scale, which 
indicates that the higher points represent the more sexist attitude, and that the lower 
point is associated with a positive attitude towards sexuality. 
The objective of the survey to be self-elaboration, is because although there are 
different scales that serve to measure these thoughts and behaviours, and It has been 
considered appropriate to add other items that are based on our current society and 
time, with sexist sexual attitudes and false beliefs about sexual violence which we can 
see in different areas of daily life and those scales don´t contemplate. Also, the survey 
design has tried to minimize what is known as social desirability, in other words, it has 
been tried to minimize people responding to what is considered socially correct rather 
than what they really think. 
Regarding the differentiation by genders that has been made in the survey and that 
so much importance is given in the results, making a different chart for each gender, is 
because the importance of highlighting the different views that women and men can 
have on the different ítems. It is true that in some questions it might be considered less 
important to make a distinction by sex, but however I think that in other matters is 
essential. And this is because with the answers obtained, In addition to knowing an 
opinion forged in the mind of each person, you can know how it behaves, acts and 
assumes that person according to their sex in the real life in the different situations that 
arise throughout the survey. 
So, in the questions that refer to women's behaviours or attitudes, with the answers 
given by the women surveyed, it is intended to know, in addition to general opinion, 
how they act in real life, because they will usually answer based on their experiences. 
On the contrary, men will respond based on their opinion and not on their own 
experiences, although it is equally important. That is to say, in questions like "women 
really enjoy when they are insisted to have sex because they feel wanted" (6) the 
women may answer on the basis of how they have felt when someone has insisted on 
them to have sex, whether they have felt desired or not, whereas in the case of men 
can only respond based on whether they believe that women feel desired or not when 
they are insisted to have sex. In this way, it can know from the women not only an 
opinion elaborated in the mind, but a reality based on previous experiences. 
As I said, the main objective of the survey is not only to know opinions in 
themselves, but attitudes and behaviours have young people nowadays respect 
sexuality, what I think, when these are sexist, can lead to the various forms of sexual 
violence and, in general, to other forms of violence against the women. 
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Once we have addressed the subject of the objectives and methodology of the work, 
we will briefly discuss the concepts of more interest for the project.  
So, firstly, on the World Report on Violence and Health published by World Health 
Organization on the year 2002, sexual violence is defined as “any sexual act, attempt 
to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or 
otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person 
regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to 
home and work. Coercion can cover a whole spectrum of degrees of force. Apart from 
physical force, it may involve psychological intimidation, blackmail or other threats – for 
instance, the threat of physical harm, of being dismissed from a job or of not obtaining 
a job that is sought. It may also occur when the person aggressed is unable to give 
consent – for instance, while drunk, drugged, asleep or mentally incapable of 
understanding the situation. Sexual violence includes rape, defined as physically forced 
or otherwise coerced penetration – even if slight – of the vulva or anus, using a penis, 
other body parts or an object. The attempt to do so is known as attempted rape. Rape 
of a person by two or more perpetrators is known as gang rape. Sexual violence can 
include other forms of assault involving a sexual organ, including coerced contact 
between the mouth and penis, vulva or anus”. 
Regarding the terms and contexts of sexual violence, also the World Report on 
Violence and Health establishes that a wide range of sexually violent acts can take 
place in different circumstances and settings, like rape, forced marriage, forced 
abortion, forced prostitution, female genital mutilation… 
Secondly, according to the article 1 of Statement on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, “for the term ‘violence against women’ it understand 
any act of violence based on female sex belonging to or likely to result in physical, 
sexual or psychological harm of suffering for the women, as well as the threats of such 
acts, coercion or arbitrary deprivation of freedom, whether they occur in public life or in 
private life”. 
Within violence against women we find gender violence, which some people use 
these terms as synonyms, but it is not correct. The gender violence is the violence 
which, as a manifestation of discrimination, the situation of inequality and the power 
relations of men on women, is exercised on these by those who are or have been their 
spouses or who are or have been linked to them by similar relationships of affection, 
even without coexistence. 
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In this way, gender violence isn’t all violence that is exerted by a man on a woman 
with whom he maintains an emotional relationship, but the motivation for the violence 
must be the manifestation of discrimination, the situation of inequality and the power 
relations of men on women.  
For the other hand, I will explain the concepts of myths of rape and sexual attitudes 
sexist to be able to address the rest of the work, especially the survey. So, the concept 
of rape myths was first used in the 1970s (Schwendinger and Schwendinger, 1974; 
Brownmiller, 1975), and defined as cultural beliefs about sexual assault that support 
and trivialize male sexual aggression against women. By looking at commonly held 
responses to sexual assaults, Burt (1980) emphasized that the cultural function of rape 
myth is to normalize sexual violence and victim blaming, and relied in these responses 
in developing a measure of RMA (Rape Myth Acceptance Scale, RMAS)2 . 
Feminist perspectives point to power as a motivation for committing sexual assault 
(Brownmiller, 1975; Burt, 1980; Lonsway and Fitzgerald, 1994; Ward, 1995) and the 
effects of these attitudes on victim blame may be construed as legitimizing the current 
power hierarchy and maintaining gender differentiation3. 
Inherent in these rape myths are expectations of how men and women should act in 
sexual situations and the consequences they face if they deviate from these 
expectations4. 
It’s true that there are fewer sexual double standard, and this are no longer 
approached in such an orthodox fashion as when women were just harshly judged for 
participating in premarital sex. Sexual double standards in today’s society may be more 
influenced by media outlets, body image, and sexual identity5 
As a final conclusion, it can be said that men are usually allowed more sexual 
leniency and are evaluated with more acceptance and tolerance relative to sexual 
behaviours and number of sexual partners when compared to women who engage in 
the same behaviours, which is known as sexual double standard, the effect of the 
sexual attitudes sexist.  
                                                             
2
 Nyúl, Boglárka & Kende, Anna & Engyel, Márton & Szabó, Mónika. (2018). Perception of a 
Perpetrator as a Successful Person Predicts Decreased Moral Judgment of a Rape Case and 
Labeling it as Rape. Frontiers in Psychology. 9. 
3
 Gravelin, Claire & Biernat, Monica & E. Bucher, Caroline. (2019). Blaming the Victim of 
Acquaintance Rape: Individual, Situational, and Sociocultural Factors. Frontiers in Psychology. 
4
 Bates, Elizabeth & Klement, Kathryn & K Kaye, Linda & Pennington, Charlotte. (2019). The 
Impact of Gendered Stereotypes on Perceptions of Violence: A Commentary. Sex Roles. 
5
 Tina M. Penhollow. Is there a sexual double standard? Department of Exercise Science & 
Health Promotion, Florida Atlantic University, Boca Raton, FL, USA. 2017 Jan. 
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Resumen: La violencia contra las mujeres es un concepto muy amplio en el que se 
incluyen todos los actos de violencia, ya sea física, sexual o psicológica, que se basa 
en la pertenencia al sexo femenino. Este trabajo está centrado en una parte de la 
violencia contra las mujeres: la violencia sexual, que a su vez se centra en las 
violaciones, agresiones y abusos sexuales. Se podría considerar que este tipo de 
violencia que existe todavía en la actualidad se da, en parte, por la existencia de 
prejuicios o falsas creencias acerca de las violaciones, que sirven para justificar la 
violación y culpabilizar a la víctima antes que al agresor, llamados mitos de la 
violación. Además, también podría ser un factor favorecedor de la violencia sexual las 
actitudes sexuales machistas que, aunque muchas veces no nos damos cuesta de que 
estas existen, es cierto que hay conductas sexuales que se valoran de forma diferente 
en función de que las realice un hombre o una mujer, lo que se conoce como doble 
moral sexual. Así, en este trabajo se pretende profundizar sobre estas falsas creencias 
y actitudes sexuales machistas y corroborar o no, a través de una encuesta, si se dan 
entre los jóvenes y en qué medida, además de conocer cómo actúan los jóvenes en 
sus relaciones o encuentros íntimos y sexuales. 
Palabras clave: violencia contra la mujer, violencia sexual, mitos de la violación, 
actitudes sexuales machistas, doble moral sexual, encuesta. 
Abstract: Violence against women is a very broad concept that includes all acts of 
violence, whether physical, sexual or psychological, which is based on female-sex 
membership. This work is focused on a part of violence against women: sexual 
violence, which in turn focuses on rape, aggression and sexual abuse. It could be 
considered that this kind of violence that still exists today is given, in part, by the 
existence of prejudices or false beliefs about violations, which serve to justify rape and 
blame to victim instead of the aggressor.  It could also be a contributing factor to sexual 
violence, the sexist attitudes sexual that, although we often do not get the cost that 
there are, it’s true that there are sexual behaviors that are valued differently depending 
on how a man or a woman performs, which is known as sexual double standard. So, in 
this work is intended to deepen on these false beliefs and sexual attitudes sexists and 
corroborate or not, through a survey, if these happen among young people and to what 
extent, in addition to knowing how young people act in their intimate and sexual 
relationships or encounters. 
Key words: violence against women, sexual violence, rape myths, sexual attitudes 





Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del 20156, el 13,7% de las 
mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido, a lo largo de la vida, 
violencia sexual por parte de parejas, exparejas o terceros (el 8,1% de alguna pareja o 
expareja y el 7,2% de alguna persona con la que no mantiene ni ha mantenido una 
relación de pareja). De esta forma, la Organización Mundial de la Salud considera que 
la violencia sexual constituye uno de los problemas más graves de salud pública y 
derechos humanos a nivel mundial7. 
Aunque en la violencia sexual puede haber diversos tipos de víctimas (mujeres, 
hombres, niños y niñas), la violencia sexual que se da del hombre hacia la mujer es la 
más extendida en la actualidad y la más significativa en número de víctimas. Además, 
este tipo de agresiones suele darse, en muchas ocasiones, por la  desigualdad que 
existe entre los hombres y las mujeres, y por el poder y dominio que los hombres 
creen tener sobre las mujeres.   
     Así, este trabajo está basado en la hipótesis de que los mitos de la violencia sexual 
y las actitudes sexuales machistas son un factor favorecedor de la violencia sexual, y 
de que algunos jóvenes aceptan estas creencias y actitudes acerca de la violencia 
sexual, lo que hace que dicha violencia se siga perpetrando en la actualidad. De esta 
manera, con la encuesta que se realiza en este trabajo se va a ratificar o no la 
existencia de estos mitos y actitudes machistas en los jóvenes.  
     Respecto a lo anterior, aunque se explicará con más detenimiento en el apartado 4, 
el marco conceptual, los mitos de la violencia sexual (o mitos de la violación) son 
creencias que sirven para justificar la violación y culpabilizar a la víctima en vez de al 
agresor, normalmente afirmaciones tales como “llevaba una minifalda e iba 
provocando” o “si se hubiera controlado más con el alcohol no le habrían violado”. Por 
otro lado, respecto a las actitudes sexuales machistas, se refiere a aquellas actitudes 
que algunas personas tienen hacia la sexualidad de la mujer, y que sin embargo no 
tienen hacia la sexualidad del hombre, como decir que es más aceptable que un 
hombre tenga varias parejas sexuales de manera simultánea, a que las tenga una 
mujer.  
                                                             
6
 Ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad. Macroencuesta de violencia contra la 
mujer (2015). ISBN: 978-84-7670-731-9. 
7
 World Health Organization (2013). Global and Regional Estimates of Violence against 
Women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual 
violence. Geneva: World Health Organization. 
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     Cabe destacar que, las percepciones y actitudes de la sociedad moldean el clima 
social en el que tiene lugar la violencia sexual, y contribuyen a que ésta se perpetúe o 
desaparezca8. Por ello, considero que es tan importante que esas falsas creencias 
sobre las agresiones sexuales y las actitudes sexuales machistas sean estudiadas 
como una de las causas de la existencia de violencia sexual, ya que si hay personas 
que toleran e incluso apoyan algunas de esas creencias y actitudes, la violencia sexual 
no dejará de existir.  
2. Metodología. 
    Para la elaboración de la primera parte del trabajo, la parte teórica, se ha realizado 
una búsqueda y análisis de artículos, libros y páginas web relacionadas con la 
violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales, los mitos y creencias sobre la 
violencia sexual, y las actitudes sexuales machistas. Además, se ha tomado como 
referencia para esta primera parte del trabajo, distintas leyes que se encuentran 
vigentes en la actualidad, remitiéndose a ellas para la explicación de algunos 
conceptos de interés. 
    Por otro lado, para la elaboración de la segunda parte de este TFG, se ha utilizado 
una metodología cuantitativa mediante una encuesta acerca de la violencia contra las 
mujeres, en concreto la violencia sexual, y centrada sobre todo en los mitos sobre la 
violencia sexual y las actitudes sexuales machistas. Dicha encuesta es de  elaboración 
propia, tomando como referencia para algunas preguntas, la macroencuesta realizada 
por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en el año 2015 sobre la 
percepción social de la violencia sexual, y la Sexual Double Standard Scale (Escala de 
Doble Moral Sexual). 
     La encuesta que se ha elaborado para el trabajo consta de 20 ítems, organizados 
en tres bloques según la temática a tratar y el tipo de preguntas. Así, el primer bloque 
está formado por 2 cuestiones acerca del concepto de la violencia contra las mujeres. 
El segundo bloque consta de 12 afirmaciones sobre distintos mitos de la violencia 
sexual y sobre actitudes sexuales machistas, en las que cada una es contestada en 
escala tipo Likert de 4 puntos desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 4 (totalmente 
de acuerdo). El tercer bloque, que trata también sobre los mitos de la violencia sexual 
y las actitudes sexuales machistas, consta de 6 preguntas, y se han formulado en un 
bloque distinto a las anteriores a pesar de que son sobre el mismo tema, debido a que 
                                                             
8 Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Macroencuesta sobre la percepción 
social de la violencia sexual (2015). ISBN: 978-84-7670-735-7. 
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son preguntas con respuestas más concretas acerca de situaciones, y no con el 
objetivo de conocer el grado de acuerdo de las personas.  
    Respecto a la muestra que ha realizado el cuestionario, ha sido un total de 116 
personas (81 mujeres y 36 hombres) de entre 18 a 30 años, de manera voluntaria y 
anónima.  
3. Marco conceptual. 
    Una cuestión básica para poder abordar el trabajo es aclarar algunos conceptos. 
Así, en este punto del trabajo se explican distintos conceptos relacionados con la 
violencia sexual, y en general, la violencia contra las mujeres. 
3.1. Normativa legal de la violencia sexual. 
    En primer lugar, el Informe Mundial sobre Violencia y Salud publicado por la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2002 define la violencia sexual como: 
“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La coacción puede abarcar una amplia 
gama de grados de uso de la fuerza. Además de la fuerza física, puede entrañar la 
intimidación psíquica, la extorsión u otras amenazas, como la de daño físico, la de 
despedir a la víctima del trabajo o de impedirle obtener el trabajo que busca. También 
puede ocurrir cuando la persona agredida no está en condiciones de dar su 
consentimiento, por ejemplo, porque está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente 
o dormida o es mentalmente incapaz de comprender la situación”. 
     Por tanto, la violencia sexual conlleva distintos actos muy variados y que se pueden 
producir en distintas circunstancias y ámbitos, tales como la violación, las agresiones y 
abusos sexuales, el acoso sexual, la denegación del derecho a hacer uso de la 
anticoncepción o a adoptar otras medidas de protección contra las enfermedades de 
transmisión sexual, el aborto forzado, el matrimonio forzado, la mutilación genital 
femenina y la prostitución forzada y la trata de personas con fines de explotación 
sexual9.  
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     Aunque los actos de violencia sexual son muchos, para este trabajo son de interés 
los relacionados con las violaciones, las agresiones y abusos sexuales. De esta 
manera, para definir estos conceptos y las diferencias entre ellos, lo más conveniente 
es remitirse al Código Penal10 ya que es la ley que en España se toma como 
referencia para distinguir estos actos entre ellos y así castigarlos de una manera u 
otra, sin omitir la jurisprudencia para ello.  
     Así, en el artículo 178 del Código Penal se establece que “el que atentare contra la 
libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado 
como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años”. En 
el artículo 179 del Código Penal se establece que “cuando la agresión sexual consista 
en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales 
u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo 
de violación con la pena de prisión de seis a 12 años”.  
     Por su parte, en el artículo 181 del Código Penal se castigan los abusos sexuales, 
de manera que, en el primer apartado se establece que “el que, sin violencia o 
intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la 
libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de 
abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a 
veinticuatro meses”. Además, en el apartado segundo, se dispone que ”se consideran 
abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen 
privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se 
cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o 
cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto”. En el apartado tercero 
se establece que “la misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga 
prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la 
libertad de la víctima”. Por último, en el apartado cuarto se impone una pena más 
grave cuando dicho abuso sexual “consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o 
bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras 
vías”. 
     De esta manera, una vez analizados los anteriores conceptos, se puede concluir 
que la agresión sexual se da cuando, además de no existir consentimiento para la 
realización del acto sexual, existe violencia o intimidación por parte del agresor para 
realizarlo. Por otro lado, la violación se dará cuando se den los requisitos anteriores, 
además de que dicho acto sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o 
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 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Ref. BOE-A-1995-25444). 
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bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras 
vías. Por último, el abuso sexual se dará cuando para la realización de cualquier acto 
sexual, aunque éste consista en acceso carnal o introducción de miembros corporales 
u objetos en la víctima, no medie violencia o intimidación por parte del agresor.  
3.2. La violencia contra las mujeres. 
     Se considera importante, en primer lugar, hacer una distinción del concepto de 
violencia contra la mujer y de violencia de género, ya que ambos conceptos son 
muchas veces tratados de forma equivalente, lo que no es correcto.  
    De acuerdo con el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado en el año 1993, “por «violencia 
contra la mujer» se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
vida privada”. El artículo 2 de la Declaración establece que: “se entenderá que la 
violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: a) La 
violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos 
tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 
violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales 
nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la 
familia y la violencia relacionada con la explotación; b) La violencia física, sexual y 
sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el 
abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones 
educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; c) La 
violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera 
que ocurra”. 
    Por su parte, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que: “la presente Ley 
tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares 
de afectividad, aun sin convivencia”. 
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    Por tanto, no toda aquella violencia que sea ejercida por un hombre sobre una mujer 
con la que mantiene una relación de afectividad puede considerarse violencia de 
género, ya que la motivación de dicha violencia debe ser la situación de discriminación 
y desigualdad en la que se encuentran las mujeres frente a los hombres.  
    Por otro lado, como establece el artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer, dicha violencia no solo comporta a 
la violencia física, sino también la violencia psicológica y sexual, siendo esta última el 
principal objeto de estudio de este trabajo.  
    Por tanto, después de haber analizado los anteriores conceptos, se puede concluir 
que la violencia contra la mujer y la violencia de género no son sinónimos, pero sí esta 
última es una forma de violencia contra la mujer. Así, la violencia contra la mujer es 
toda aquella que se ejerce contra una mujer, por el hecho de serlo, e incluye:  
- La violencia de género, que se da en el ámbito de la pareja, del hombre hacia 
la mujer. 
- La violencia sexual, que se ha explicado ampliamente en el punto anterior. 
- Los matrimonios forzados, que consisten en forzar a niñas a contraer 
matrimonio en contra de su voluntad, y que supone acabar con su educación, 
su vocación y su derecho a elegir la vida que desean, además de favorecer a 
que sean potenciales víctimas de abuso, violencia y relaciones forzadas.  
- La mutilación genital femenina, que consiste en la práctica de procedimientos 
que alteran o causan intencionadamente lesiones en los órganos genitales 
femeninos, por motivos no médicos11.  
- Y la trata de seres humanos, que es la adquisición y explotación de mujeres y 
niñas por medios como la fuerza, la estafa o el engaño, en muchas ocasiones 
con fines sexuales. 
 
3.3. Los mitos de la violencia sexual. 
    Los mitos de la violencia sexual son denominados por primera vez como “Rape 
Myths”12 por Burt (1980) que los define como “prejuicios, estereotipos o falsas 
creencias sobre las violaciones, las víctimas y los agresores”13. Así, Burt (1980) 
encontró que más de un 50% de adultos, seleccionados al azar, apoyaban una serie 
                                                             
11
 Organización Mundial de la Salud (2018). 
12
 Mitos de la violación. 
13
 Burt, M. R. (1980). Cultural myths and supports for rape. Journal of Personality and Social 
Psychology, 38(2), pp. 217-230. 
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de actitudes relacionadas con las violaciones, actitudes tales como “en la mayoría de 
las violaciones, la víctima era una promiscua o tenía una mala reputación”, creencias 
que sirven para justificar la violación y culpabilizar a la víctima antes que al agresor14. 
Más tarde, Lonsway y Fitzgerald (1994) los definieron como “actitudes y creencias, 
generalmente falsas pero amplias y persistentemente mantenidas, las cuales sirven 
para justificar las agresiones sexuales que los hombres cometen contra las mujeres”15. 
     Así, los mitos sobre violencia sexual son respuestas que se dan para conseguir 
justificar, a través de una serie de motivos irreales, una agresión sexual, como por 
ejemplo: “ella quería ligárselo desde el primer momento”, “le provocó”; “ella estaba 
disfrutando”, etc.  
     Además, estas creencias pueden estar también relacionadas con la mala  
interpretación  de  los  intentos  y acercamientos  sexuales, es decir, muchas veces los 
hombres no interpretan correctamente los actos de las mujeres, considerando que 
hacen algunas cosas con la intención de tener sexo con ellos. De esta forma, 
afirmaciones  como  “una  mujer que  va  a  la  casa  de  un  hombre  en  su primera  
cita  está  dispuesta  a  tener  relaciones  sexuales  con él”  o  “cuando  las   mujeres  
van   sin  sujetador  y  llevan minifaldas  y  camisetas estrechas están buscando sexo” 
sugieren que aquellas personas que apoyan dichas creencias tenderán con mayor   
probabilidad a interpretar como disponibilidad sexual las señales ambiguas emitidas 
por las mujeres. Así, en muchas ocasiones los hombres no se ven a sí mismos como 
violadores o agresores sexuales, llegando a creerse que por el hecho de que una 
mujer estuviera caminando sola por la noche o que llevara una minifalda, les da el 
derecho a agredirla sexualmente, justificando así su agresión.  
    Cabe destacar que, la existencia de los mitos de la violencia sexual es importante 
no solo por lo comentado anteriormente, sino que el hecho de que alguien llegue a 
justificar (aunque sea en parte) una agresión sexual, minimizando así la culpabilidad 
del agresor y culpando a la víctima, hace que muchas mujeres no denuncien las 
agresiones sexuales sufridas, por miedo a que no les crean, les culpen a ellas o les 
juzguen por sus actos. Por tanto, estos mitos se consideran uno de factores que hacen 
que haya un desajuste entre las agresiones sexuales denunciadas y las que se han 
llevado a cabo realmente.  
                                                             
14
 Romero-Sánchez,  M.,  &  Megías,  J.L.  (2009). Agresiones  sexuales  en  población 
universitaria:  El papel  del  alcohol  y  de  los  mitos  sobre  la violación. International Journal of 
Psychological Research, 2(1), 44-53. 
15 Lonsway, K. A. and Fitzgerald, L. F. (1994) ‘Rape Myths: In Review’, Psychology of Women 
Quarterly, 18(2), pp. 133–164. 
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3.4. Actitudes sexuales machistas. 
El machismo consiste en la actitud o manera de pensar de aquellos que manifiestan 
que el hombre es superior a la mujer por naturaleza. Así, esta forma de pensar y 
actuar puede llevar, en muchas ocasiones, a tener pensamientos sexuales machistas, 
y por tanto también a actuar conforme a estos pensamientos. Estas conductas se 
refieren a que en ocasiones, hay conductas sexuales que se valoran de forma 
diferente en función de que las realice un hombre o una mujer.  
Esta distinta valoración de ciertas conductas sexuales, conocida como doble moral 
sexual, ha estado y permanece todavía presente en las sociedades occidentales. La 
doble moral asume una mayor libertad para el hombre que para la mujer en cuanto al 
sexo prematrimonial, la existencia de múltiples parejas sexuales, el inicio sexual a 
edades tempranas o las relaciones sexuales exentas de compromiso16. 
Por tanto, el hecho de que se considere distinto a un hombre que a una mujer, por 
realizar la misma conducta sexual, ya sea por ejemplo, mantener relaciones sexuales 
en una primera cita, o mantener relaciones sexuales con distintas personas en un 
espacio de tiempo, se considera una conducta sexual machista.  
Es importante esto ya que la presencia de actitudes machistas en el hombre 
constituye un factor de riesgo para que éste perpetre conductas violentas hacia la 
mujer, mientras que su presencia en las mujeres las convierte en potenciales víctimas 
de abuso por parte de sus parejas17. 
4. Encuesta. 
En este punto del trabajo se exponen los resultados de la encuesta realizada 
(anexo 1) además de explicar con mayor detenimiento cuál ha sido la metodología 
utilizada en cada uno de los bloques de la encuesta y cuáles son los objetivos de ésta.  
 
 
                                                             
16
 Sierra, J. y Rojas, A. y Ortega, V. y Martín Ortiz, J. (2007). Evaluación de actitudes sexuales 
machistas en universitarios: primeros datos psicométricos de las versiones españolas de la 
Double Standard Scale (DSS) y de la Rape Supportive Attitude Scale (RSAS). International 
Journal of Psychology and Psychological Therapy, [en linea] 7(1), pp.41-60. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56070104 
17
 Sierra, J.C., Costa, N., & Ortega, V. (2009). Un estudio de validación de la Double 
Standard Scale y la Rape Supportive Attitude Scale en mujeres brasileñas. 




En esta segunda parte del trabajo, como ya se ha comentado con anterioridad, se 
ha utilizado una metodología cuantitativa mediante un cuestionario formado por 20 
ítems acerca de la violencia contra las mujeres, más concretamente la violencia 
sexual.  
Para la elaboración de las cuestiones me he basado en los distintos mitos que 
existen todavía en la actualidad sobre la violencia sexual y las actitudes sexuales 
machistas que están presentes en la sociedad, creando un cuestionario de elaboración 
propia. 
Respecto a los mitos o creencias sobre la violencia sexual, se ha tomado como 
referencia para algunos de los ítems, la macroencuesta realizada por la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género en el año 2015 sobre la percepción social de la 
violencia sexual, ya que trata de manera muy concreta estas creencias, entre otras 
cosas relacionadas con la violencia sexual, pero que no han resultado de interés para 
el tema concreto de este trabajo. 
Para la elaboración de los ítems que tienen el fin de corroborar o no la existencia de 
actitudes sexuales machistas en nuestra sociedad, se ha tomado como referencia la 
adaptación española de la Sexual Double Standard Scale (Escala de doble moral 
sexual) de Muehlenhard y Quackenbush (1998). 
Respecto a la muestra que ha realizado el cuestionario, ha sido un total de 116 
personas (81 mujeres y 36 hombres) de entre 18 a 30 años, de manera voluntaria y 
anónima.  
4.2. Objetivos. 
En primer lugar, el planteamiento de las preguntas del primer bloque es debido a 
que se considera interesante saber si en la actualidad los jóvenes conocen la 
diferencia entre violencia contra la mujer y violencia de género, ya que es algo 
fundamental.  
En segundo lugar, respecto al resto de la encuesta, que trata sobre los mitos de la 
violencia sexual y las actitudes sexuales machistas, se ha realizado por la importancia 
que se considera que tienen estos mitos y actitudes en la actualidad como factor 
favorecedor de la violencia sexual contra la mujer. Por tanto, estos ítems se han 
planteado con el objetivo de conocer cuáles de estos mitos apoyan los jóvenes en la 
actualidad, y que actitudes sexuales machistas poseen. 
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Además, se ha considerado importante conocer cuál es el grado de acuerdo de los 
jóvenes en algunos de estos mitos y actitudes, por ello la forma de plantear el bloque 2 
en el que la escala Likert indica, en este caso, que las puntuaciones más altas 
representan actitudes machistas, mientras que una baja puntuación se asocia a una 
actitud positiva hacia la sexualidad. 
Cabe destacar en este punto también que el objetivo de que la encuesta sea de 
elaboración propia, es debido a que aunque hay distintas escalas que sirven para 
medir estos pensamientos y comportamientos, se ha considerado oportuno añadir 
otros ítems que estén basados en nuestra sociedad y tiempo actual, con actitudes 
sexuales machistas y falsas creencias sobre la violencia sexual que se pueden 
observar en distintos ámbitos de la vida cotidiana y que dichas escalas no contemplan. 
Además, con el diseño de la encuesta se ha intentado minimizar lo que se conoce 
como deseabilidad social, es decir, se ha intentado minimizar que las personas 
respondan lo que se considera socialmente correcto, en vez de lo que realmente 
piensan.  
Respecto a la diferenciación por sexos que se ha hecho en la encuesta y que tanta 
importancia se da en los resultados, haciendo un gráfico distinto para cada sexo, es 
debido a la importancia que tiene destacar las diferentes opiniones que pueden tienen 
las mujeres y los hombres en los distintos ítems. Es cierto que en algunas preguntas 
se podría considerar menos importante hacer una distinción por sexo, pero sin 
embargo creo que en otras cuestiones es fundamental. Y esto es porque con las 
respuestas obtenidas, además de saber una opinión forjada en la mente de cada 
persona, se puede saber cómo se comporta, actúa y asume esa persona según su 
sexo en la vida real en las distintas situaciones que se plantean a lo largo de la 
encuesta. 
Así, en las preguntas que hacen referencia a comportamientos o actitudes de las 
mujeres, con las respuestas que dan las mujeres encuestadas se pretende saber, 
además de la opinión en general, como actúan ellas en la vida real, ya que 
normalmente contestarán basándose en sus experiencias. Por el contrario, los 
hombres responderán en base a su opinión y no en experiencias propias, aunque no 
deja de ser igual de importante. Es decir, en preguntas como “en realidad las mujeres 
disfrutan cuando se les insiste para tener sexo porque así se sienten deseadas” (6) las 
mujeres podrán contestar en base a como se han sentido cuando alguien les ha 
insistido para tener sexo, si se han sentido deseadas o no, mientras que en el caso de 
los hombres solo podrán responder en base a si creen que las mujeres se sienten 
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deseadas o no cuando se les insiste para tener sexo. Así, se puede conocer por parte 
de las mujeres no solo una opinión elaborada en la mente, sino una realidad basada 
en experiencias previas.  
    Por último, como ya se ha comentado, el objetivo principal de la encuesta no es solo 
conocer opiniones en sí mismas, sino qué actitudes y comportamientos poseen los 
jóvenes actualmente respecto a la sexualidad, lo que en mi opinión, cuando estas son 
machistas, pueden llevar a las distintas formas de violencia sexual y, en general, a 
otras formas de violencia contra la mujer.  
4.3. Resultados. 
    Bloque 1. Concepto de violencia contra las mujeres 
    En este primer bloque, como ya he comentado anteriormente, el objetivo principal 
es conocer si los jóvenes conocen la diferencia entre la violencia contra las mujeres y 
la violencia de género. Para ello, he formulado dos preguntas: 
1. ¿Qué es para usted la violencia contra las mujeres? 
    Como se muestra en el gráfico 1, la mayoría de las mujeres (67,03%) consideran 
que es toda aquella violencia ejercida por un hombre contra una mujer por el hecho de 
ser mujer, lo que es correcto. De la misma manera, en el gráfico 2 se puede ver que la 
mayoría de los hombres conocen también el significado de violencia contra las 
mujeres (51,28%). Sin embargo, en el caso de los hombres hay poca diferencia entre 
estos y los que creen que es la violencia que ejerce un hombre contra una mujer, sin 
hacer referencia a que el motivo de la violencia sea la pertenencia al sexo femenino 
(41,03%). Pocas personas (el 3,30 % de mujeres y el 5,13% de hombres) creen que la 
violencia contra la mujer es aquella que se ejerce contra una mujer con la que se 
mantiene una relación de afectividad. 
    Además, el número de aciertos en hombres (51,28%) es solo un 2,56% más 
elevado que de errores o de no respuesta (48,72%), mientras que en el caso de las 
mujeres, el número de aciertos es un 34,06% más elevado que el de errores o no 
respuesta. Por tanto, se puede afirmar que hay más mujeres que hombres que 




Grafico 1. Respuestas de las mujeres a la pregunta “¿qué es para usted la violencia contra las 
mujeres?” 
 
Grafico 2. Respuestas de los hombres a la pregunta “¿qué es para usted la violencia contra las 
mujeres?” 
2. La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género tiene por objeto actuar contra: 
    El más alto porcentaje tanto de mujeres como de hombres (32,22% y 41,03% 
respectivamente) han contestado que no conocen cual es el objetivo de actuación de 
la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, por tanto no saben cuál es el significado de violencia de género. 
Cabe destacar también que, como se muestra en el grafico 3, del resto de mujeres que 
han contestado una opción distinta a “no sabe/no contesta”, la mayor parte no conoce 
tampoco el significado, siendo un 42,23% (16,67 + 15,56 + 10,00) las mujeres que han 
respondido erróneamente frente a un 25,56% que han respondido correctamente (han 
respondido que es aquella violencia que se ejerce de un hombre contra una mujer con 
la que se mantiene una relación de afectividad y por el hecho de ser mujer). En el caso 
de los hombres (gráfico 4) la diferencia es aún mayor, siendo solo un 17,95% los que 
han respondido correctamente.  
Toda aquella violencia ejercida 
contra una mujer por el hecho          
de ser mujer: 3.30% 
Toda aquella violencia ejercida     
por un hombre contra una mujer: 
27.47% 
NS/NC: 2.20% 
Toda aquella violencia ejercida 
por un hombre contra una 
mujer con la que mantiene una 
relación de afectividad: 67.03% 
Toda aquella violencia                
ejercida por un hombre           
contra una mujer: 41.03% 
NS/NC: 2.56% 
Toda aquella violencia ejercida 
por un hombre contra una 
mujer con la que mantiene una 
relación de afectividad: 51.28% 
Toda aquella violencia ejercida 
contra una mujer por el hecho          
de ser mujer: 5.13% 
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    Sin hacer distinción por sexo, se puede afirmar que el 23,25% del total de los 
encuestados conoce el significado de violencia de género, mientras que el 76,75% 
restante lo desconoce.  
 
Gráfico 3. Respuesta de las mujeres a la pregunta “La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género tiene por objeto actuar contra:”.  
 
Gráfico 4. Respuesta de los hombres a la pregunta “La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género tiene por objeto actuar contra:”. 
    Bloque 2. Mitos sobre la violencia sexual y actitudes sexuales machistas (I). 
    En las siguientes cuestiones, se pedía a los encuestados que respondieran según 
su grado de acuerdo con una serie de afirmaciones, utilizando una escala Likert de 4 
puntos, como la siguiente: 
- 1 significa que está totalmente en desacuerdo, 
- 2 que está levemente en descuerdo, 
- 3 que está levemente de acuerdo, 
- y 4 que está totalmente de acuerdo. 
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Toda aquella violencia ejercida por un hombre contra una mujer por el hecho 




Con este tipo de cuestiones se pretende saber cuál es el grado de acuerdo de las 
personas con los distintos mitos y falsas creencias sobre la violencia sexual, y sobre 
las actitudes sexuales machistas, sobre todo las relativas a la doble moral sexual. Así, 
en general, las puntuaciones más altas (3, 4) representan actitudes machistas, 
mientras que una baja puntuación (1, 2) se asocia a una actitud positiva hacia la 
sexualidad. 
3. Las mujeres se sienten halagadas cuando un hombre le dice ‘piropos’ por la 
calle. 
Según la Real Academia Española18, un piropo es un dicho breve con que se 
pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer. Así, los 
piropos van dirigidos tanto hacia hombres como hacia mujeres, sin embargo en la 
mayoría de las definiciones se encuentra resaltado el hecho de que normalmente van 
dirigidos hacia las mujeres, por parte de los hombres. 
En esta afirmación se remite a lo que se denomina piropo callejero, es decir, 
cuando un hombre realiza algún comentario o gesto hacia una mujer en la vía pública. 
Sin embargo, esto corresponde con la definición de acoso callejero, lo que es un 
subtipo de violencia sexual. 
Por el contrario, algunas personas no comparten mi opinión de que los ‘piropos’ son 
machistas y una forma de acoso sexual, que incomoda a las mujeres y no es más que 
otra forma que tienen los hombres de intentar mostrar su superioridad respecto a las 
mujeres. Así, algunas personas, entre las que se encuentran mujeres, creen que estos 
comentarios o gestos con connotación sexual normalmente, son halagos y que suben 
la autoestima. 
Según el estudio, como se muestra en el gráfico 5 solo el 4,74% de las mujeres 
encuestadas están totalmente de acuerdo con esta afirmación, es decir, creen que sí 
se sienten halagadas con dichos comentarios. Por el contrario, el 79,76% opinan que 
no se sienten halagadas con los ‘piropos’.  
Respecto a los hombres, como muestra el grafico 6, el porcentaje de hombres que 
creen que las mujeres sí se sienten halagadas con dichos comentarios es menor 
(2’63%) al igual que el de hombres que han contestado estar totalmente en 
desacuerdo con que se sientan halagadas (52,63%).  
                                                             
18 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (23ª ed.).  
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    En general, hay más mujeres que están en desacuerdo con la afirmación (94,05), ya 
sea leve o totalmente, que hombres (86,84%). 
 
Gráfico 5. Opinión de las mujeres al ítem “las mujeres se sienten halagadas cuando un hombre 
le dice ‘piropos’ por la calle”. 
 
Gráfico 6. Opinión de los hombres al ítem “las mujeres se sienten halagadas cuando un 
hombre le dice ‘piropos’ por la calle”. 
4. Si una mujer se pone minifalda o escote es para que los demás le miren. 
    Una de las actitudes sexuales machistas más extendidas es pensar que las mujeres 
que usan ropa corta, escotada o ajustada es para provocar a los hombres o para 
llamar la atención. 
    Como muestra el gráfico 7, el 4,76% de las mujeres están totalmente de acuerdo 
con esta afirmación, mientras que el 84,52% están totalmente en desacuerdo. Además 
hay casi un 10% de mujeres que están levemente en desacuerdo por lo que se podría 
afirmar que sobre el 94% de las mujeres no eligen su forma de vestir con el propósito 
de que los demás les miren.  
    En el caso de los hombres (gráfico 8) hay un 5,26% que está totalmente de acuerdo 












creen que las mujeres se visten con minifalda o escote para que los demás les miren 
mientras que casi el 90% restante están en desacuerdo con esto. 
    Cabe destacar que hay bastante diferencia entre los hombres que solo están 
levemente en desacuerdo (23,68%) respecto a las mujeres que han respondido lo 
mismo (9,52%), por tanto hay más mujeres que creen que está afirmación es 
totalmente falsa (84,52%) que hombres (65,79%). 
 
Gráfico 7. Opinión de las mujeres al ítem “si una mujer se pone minifalda o escote es para que 
los demás le miren”. 
 
Gráfico 8. Opinión de los hombres al ítem “si una mujer se pone minifalda o escote es para que 
los demás le miren”. 
 
5. Si una mujer ‘se cuida y se arregla’ es para gustarle a los hombres. 
    Como muestra el gráfico 9, las respuestas de las mujeres en esta afirmación son 
similares a las de la anterior afirmación, siendo un 85,71% las mujeres que están 
totalmente en desacuerdo con que las mujeres ‘se cuidan y se arreglan’ para gustar a 
los hombres, frente al 4,76% que está totalmente de acuerdo con esto 
     Respecto a los hombres, en el gráfico 10 se puede observar que los resultados 
también son similares a los de la afirmación anterior, siendo un 71,05% los que están 











    En comparación por sexos, hay más mujeres que muestran puntuaciones bajas, es 
decir, que no están de acuerdo con la afirmación (94,04%), que hombres (92,1%), 
aunque la diferencia en este caso no es demasiado significativa. 
 
Gráfico 9. Opinión de las mujeres del ítem si una mujer ‘se cuida y se arregla’ es para gustarle 
a los hombres”. 
 
Gráfico 10. Opinión de los hombres del ítem si una mujer ‘se cuida y se arregla’ es para 
gustarle a los hombres”. 
6. En realidad la mayoría de las mujeres disfrutan cuando se les insiste para tener 
sexo porque así se sienten deseadas. 
    Como se muestra en el gráfico 11, el 86,9% de las mujeres están totalmente en 
desacuerdo con esta afirmación, es decir, no se sienten deseadas cuando un hombre 
les insiste para tener sexo. Por el contrario el 4,76% de las mujeres sí que creen que 
las mujeres se sienten deseadas. Respecto a la opinión de los hombres, como se 
muestra el gráfico 12, el 94,74% están totalmente en desacuerdo con dicha afirmación, 











    Estos resultados me han llamado bastante la atención ya que hay más hombres que 
mujeres que no creen que cuando se le insiste a una mujer para tener sexo ésta se 
sienta deseada.  
    Esta es una de las cuestiones en las que más se refleja el objetivo que se ha 
comentado anteriormente de que no solamente es importante la opinión subjetiva de 
las cuestiones que se plantean sino que con este tipo de preguntas también se puede 
ver cuáles son las actitudes reales que se llevan a cabo actualmente entre los jóvenes 
respecto al sexo y como las perciben estos. Así, los resultados obtenidos por parte de 
las mujeres no solo indican una opinión sino cómo se sienten ellas realmente cuando 
un hombre les insiste para tener sexo, por lo que el 86,9% de las mujeres no se 
sienten deseadas cuando se les insiste para tener sexo mientras que el 4,76% afirma 
que sí se sienten así. Además, el hecho de que haya más hombres que mujeres que 
piensen que es falso que las mujeres se sienten deseadas cuando se les insiste para 
tener sexo, de cierta manera podría considerarse algo positivo ya que se podría 
suponer que la mayoría de hombres no insisten a las mujeres para tener sexo después 
de que estas les digan que no, ya que saben que esto les incomoda y que no se 
sienten deseadas con ello. 
   
Gráfico 11. Opinión de las mujeres al ítem “en realidad la mayoría de las mujeres disfrutan 
cuando se les insiste para tener sexo porque así se sienten deseadas”. 
 
Gráfico 12. Opinión de los hombres al ítem “en realidad la mayoría de las mujeres disfrutan 









7. Si una chica “coquetea” de fiesta con un chico, significa que quiere sexo. 
    Según la Real Academia Española19, coquetear significa ‘tratar de agradar por mera 
vanidad con medios estudiados’ o también ‘dar señales sin comprometerse’. Así, en 
esta afirmación, se hace uso de la palabra “coquetear” como sinónimo de “flirtear” que 
podría definirse como el intento de una persona de llamar la atención de otra o la 
insinuación sexual o romántica de una persona a otra. Así, el coqueteo puede tener 
distintas finalidades, ya sea la búsqueda de una relación sexual de una relación 
amorosa o como un tipo de juego o intento de llamar la atención. En mi opinión, la 
creencia más extendida de la finalidad de coquetear es la intención de tener algún tipo 
de encuentros sexual  o amoroso con la otra persona, lo que muchas veces es cierto,   
pero no debe darse por hecho.  
    Como muestra el gráfico 13, el 4,76% de las mujeres están totalmente de acuerdo 
con que si una chica de fiesta coquetea con un chico significa que quiere sexo, y por el 
contrario, el 70,24% está totalmente en desacuerdo, por lo que niegan que el hecho de 
que una mujer coquetee de fiesta con un chico signifique que busca sexo con él. En el 
caso de los hombres los resultados son similares, como se ve en el gráfico 14, el 
71,05% están totalmente en desacuerdo con esa afirmación, y un 2,63% están 
totalmente de acuerdo. 
 
Gráfico 13. Opinión de las mujeres del ítem Si una chica “coquetea” de fiesta con un chico, 
significa que quiere sexo. 
                                                             








Gráfico 14. Opinión de los hombres del ítem Si una chica “coquetea” de fiesta con un chico, 
significa que quiere sexo. 
8. Cuando una chica acepta una copa gratis de un chico desconocido es porque 
quiere sexo aunque no lo diga. 
     En esta afirmación también se muestra un mito sobre la sexualidad que está 
bastante extendido, que es que cuando una chica acepta una copa (o algo similar) de 
un chico desconocido, hace pensar a este que quiere acostarse con él, aunque esta 
no tengo intención de ello ni lo demuestre. Como se muestra el gráfico 15, el 94,05% 
de las mujeres están totalmente en desacuerdo con esta afirmación, y por el contrario, 
el  4,76% de las mujeres están totalmente de acuerdo, por lo que se podría firmar que 
cuando estas aceptan una copa de un chico desconocido es con la finalidad de 
mantener relaciones sexuales. Por otro lado, como muestra el gráfico 16, la cifra de 
hombres que están totalmente en desacuerdo es similar a la de las mujeres (94,74%) 
siendo 2,63% los que están totalmente de acuerdo, lo que es un porcentaje menor que 
las mujeres.  
    Considero en este ítem que el hecho de que haya menos hombres que han 
contestado negativamente es algo positivo, es decir, que piensen que si una chica 
acepta una copa gratis de él es porque quiere acostarse con él, ya que eso podría 
significar que un hombre no va a asumir que una chica quiere acostarse con él sí está 








Gráfico 15. Opinión de las mujeres al ítem “cuando una chica acepta una copa gratis de un 
chico desconocido es porque quiere sexo aunque no lo diga”. 
 
Gráfico 16. Opinión de los hombres al ítem “cuando una chica acepta una copa gratis de un 
chico desconocido es porque quiere sexo aunque no lo diga”. 
9. Si una chica invita a un chico a su casa a solas es porque quiere sexo. 
    Como se muestra el gráfico 17, el 63,10% de las mujeres está totalmente en 
desacuerdo  con esta afirmación, mientras que el 5,95% de las mujeres está 
totalmente de acuerdo. Por otro lado como se indica en el gráfico 18 un porcentaje 
menor (55,23%) de los hombres están totalmente en desacuerdo, por tanto, hay 
menos hombres que mujeres que están totalmente en contra de que si una chica invita 
a un chico a su casa es porque quiere sexo. Sin embargo si observamos en general 
los hombres que están en contra de esta afirmación, ya sea total o levemente, el 
porcentaje es similar al de las mujeres, incluso más elevado, siendo un 86,84% los 
que están en desacuerdo frente a un 85,72% de mujeres que están en desacuerdo.  
    Estos porcentajes indican que no siempre que una chica invita a un chico a solas a 
su casa signifique quiera mantener relaciones sexuales con él. Además, el hecho de 









casa es porque quieres sexo significa que estos no dan por hecho que la chica quiere 
mantener relaciones sexuales con él por haberle invitado a su casa, lo que es positivo. 
 
Gráfico 17. Opinión de las mujeres al ítem “Si una chica invita a un chico a su casa a solas es 
porque quiere sexo”. 
 
Gráfico 18. Opinión de los hombres al ítem “Si una chica invita a un chico a su casa a solas es 
porque quiere sexo”. 
10. Si un hombre se aprovecha sexualmente de una mujer estando ésta bajo los 
efectos del alcohol, ella tiene parte de la culpa por no controlarse. 
    Como se muestra en el gráfico 19, el 6,02% de las mujeres está totalmente de 
acuerdo con esta afirmación, es decir, están totalmente de acuerdo con que una chica 
tiene parte de culpa si alguien te agrede sexualmente cuando ésta se encuentra bajo 
los efectos del alcohol. Por el contrario, el 92,27% de las mujeres está totalmente en 
desacuerdo, es decir, no creen que ella tenga ninguna culpa de haber sido agredida 
sexualmente aunque ésta haya bebido alcohol, poniendo toda la responsabilidad del 
acto en el agresor. En el caso de los hombres, como se muestra en el gráfico 20, el 
porcentaje de personas que eximen totalmente la culpa de la víctima poniéndose la 
toda al agresor, es un poco más baja (86,84%). Sin embargo el porcentaje de hombres 
que están totalmente de acuerdo con que ella tiene parte de la culpa por no haberse 














Gráfico 19. Opinión de las mujeres al ítem “Si un hombre se aprovecha sexualmente de una 
mujer estando ésta bajo los efectos del alcohol, ella tiene parte de la culpa por no controlarse”. 
 
Gráfico 20. Opinión de los hombres al ítem “Si un hombre se aprovecha sexualmente de una 
mujer estando ésta bajo los efectos del alcohol, ella tiene parte de la culpa por no controlarse”. 
11. Si una chica se está besando con un chico, es normal que él piense que quiere 
ir más allá y no pregunte antes de realizar algún acto de carácter sexual. 
    Como se muestra en el gráfico 21, el 80,72% de las mujeres están totalmente en 
desacuerdo con esta afirmación, es decir, no creen que por estar besándose con un 
chico, significa que quieren realizar algún acto de carácter sexual con él en ese 
momento. Por el contrario, el 6,02% están totalmente en desacuerdo por lo que se 
puede afirmar que se están besando con un chico, entienden que lo normal es que no 
se les pregunte antes de realizar algún acto de carácter sexual.  
    Como se muestra en el gráfico 22, el  68,42% de los hombres están totalmente en 
desacuerdo, por lo que se puede entender que ellos preguntarían antes de ir más allá, 
sin dar por hecho que la chica quiere hacerlo.  
    Por tanto, hay más mujeres que hombres que creen que no es normal no preguntar 
antes de realizar cualquier acto de carácter sexual, aunque ella le esté besando de 
manera voluntaria, siendo casi el 92% de las mujeres están en desacuerdo, mientras 










Gráfico 21. Opinión de las mujeres al ítem “Si una chica se está besando con un chico, es 
normal que él piense que quiere ir más allá y no pregunte antes de realizar algún acto de 
carácter sexual”. 
 
Gráfico 22. Opinión de los hombres al ítem “Si una chica se está besando con un chico, es 
normal que él piense que quiere ir más allá y no pregunte antes de realizar algún acto de 
carácter sexual”. 
12. Si una chica mantiene relaciones sexuales con un hombre en la primera cita, 
es una chica “fácil”. 
    En esta afirmación se utiliza la expresión “fácil” refiriéndose a ella como persona 
promiscua o accesible fácilmente, en este caso haciendo referencia a las mujeres. 
Como muestra el gráfico 23, el 4,76% de las mujeres están totalmente de acuerdo con 
esto, es decir, creen que una chica es fácil por tener relaciones sexuales con otra 
persona en la primera cita, mientras que el 86,9% están totalmente en desacuerdo con 
esto por lo que creen que tener relaciones en la primera cita no quiere decir que sea 
una chica fácil.  
    Por el contrario, como se puede ver en el gráfico 24, el 18,42% de los hombres 
están totalmente de acuerdo con esto, es decir, creen que una chica si es fácil por 












    Además, alrededor del 15% están levemente de acuerdo y otro 15% levemente en 
desacuerdo. Así, el porcentaje de hombres que creen que una chica no es fácil por 
este motivo (ya sea leve o totalmente) es más elevado que el de los que creen que si 
lo es, sin embargo la diferencia es mucho menos significativa que en las mujeres (el 
55,26% de los hombres y el 95’23 de las mujeres).  
   
Gráfico 23. Opinión de las mujeres al ítem “Si una chica mantiene relaciones sexuales con un 
hombre en la primera cita, es una chica “fácil””. 
 
Gráfico 24. Opinion de los hombres al ítem “Si una chica mantiene relaciones sexuales con un 
hombre en la primera cita, es una chica “fácil””. 
13. Si un chico mantiene relaciones sexuales con una chica en la primera cita, es 
un chico “fácil”. 
    Esta afirmación, junto con la anterior, tiene el objetivo de comprobar cuál es el grado 
de doble moral sexual que poseen los jóvenes en la actualidad. Así, como muestra el 
gráfico 25, el 4,76% de las mujeres están totalmente de acuerdo con esto, es decir, 
creen que un chico es fácil por tener relaciones sexuales con otra persona en la 
primera cita, mientras que el 86,9% de las  mujeres están totalmente en desacuerdo, 
por lo que creen que tener relaciones en la primera cita no quiere decir que sea un 











    Por el contrario, como se pude observar en el grafico 26, el 5,26% de los hombres 
están totalmente de acuerdo con la afirmación, mientras que el 71,05% están en 
desacuerdo. Así, hay más hombres que creen que si un chico se acuesta con una 
chica en la primera cita no significa que sea un chico fácil, que los que creen que sí 
(92,1% frente a 7,89% respectivamente). Las cifras son similares los de las mujeres y 
de los hombres, considerando ambos que acostarse en la primera cita con una chica 
no es de ser un chico fácil, ya sea estando total o levemente de acuerdo. 
    Sin embargo, si lo comparamos con la respuesta anterior, el porcentaje de mujeres 
es el mismo en todas las opciones de grados de acuerdo, considerando así que son o 
no igual de fáciles a los hombres que a las mujeres si en la primera cita tienen 
relaciones sexuales con otra persona. Y, por el contrario, los hombres han puntuado 
mucho más alto en esta cuestión que en la anterior. Esto quiere decir que, en mayor 
medida, consideran que si una chica se acuesta en la primera cita con otro es una 
chica fácil, mientras que si lo hace un chico no lo es. Así, se puede afirmar que los 
hombres tienen más doble moral sexual de las mujeres, viendo los resultados de estas 
dos cuestiones.  
 
Gráfico 25. Opinion de las mujeres al ítem “Si un chico mantiene relaciones sexuales con un 
hombre en la primera cita, es un chico “fácil””. 
 
Gráfico 26. Opinion de los hombres al ítem “Si un chico mantiene relaciones sexuales con un 










14. Es más aceptable que un hombre se acueste con muchas personas a que lo 
haga una mujer. 
    En esta cuestión se puede apreciar a la perfección lo que es la doble moral sexual. 
Así, en el gráfico 27 se puede observar que el 94,05% de las mujeres están totalmente 
en desacuerdo con la afirmación, es decir, no creen que sea más aceptable que un 
hombre se acueste con muchas personas a que lo haga una mujer. Por el contrario, el 
4,76% de las mujeres está totalmente de acuerdo, es decir, creen que sí es más 
aceptable que un hombre se acueste con una pluralidad de personas a que lo haga 
una mujer. 
    Respecto a la opinión de los hombres, como se muestra en el gráfico 28, el 5,26% 
está totalmente de acuerdo mientras que el 65% está totalmente en desacuerdo. Si 
tenemos en cuenta las puntuaciones bajas en general (1,2) podemos ver que no hay 
tanta diferencia entre estas en los hombres y en las mujeres. Aun así, hay más 
hombres que puntúan alto (10,52%) que mujeres (4,76%), por lo que hay más 
hombres con actitudes sexuales machistas respecto a la cantidad de personas con las 
que se acuesta una mujer, que mujeres con esta actitud, siendo más alta para ambos 
los que tienen actitudes sexuales positivas, aunque la doble moral sexual está 
presente.  
 
Grafico 27. Opinión de las mujeres al ítem “es más aceptable que un hombre se acueste con 








Gráfico 28. Opinión de las mujeres al ítem “es más aceptable que un hombre se acueste con 
muchas personas a que lo haga una mujer”. 
Bloque 3. Creencias sobre la violencia sexual y actitudes sexuales machistas (II). 
    En este último bloque hay una serie de preguntas acerca de otros mitos y creencias 
falsas de la violación y de algunas actitudes sexuales machistas. Estas preguntas he 
creído conveniente formularlas de una forma distinta a las del anterior bloque, a pesar 
de que también son sobre mitos y actitudes sexuales machistas, ya que me interesa 
conocer la opinión de la gente de una forma más concreta, dando distintas opciones 
sobre distintas situaciones en las que se pueden encontrar, y no solo conocer el grado 
de acuerdo de las personas encuestadas.  
15. ¿Cree que es necesario antes de realizar el acto sexual que la otra persona le 
de su consentimiento expreso de que quiere hacerlo?  
    En esta cuestión, uno de los objetivos es saber si existe diferencia en el 
consentimiento expreso antes de realizar el acto sexual cuando se trata de hacerlo con 
tu pareja y cuando no. Así, como se muestra el gráfico 29, el 79% de las mujeres han 
respondido que siempre se debe dar ese consentimiento expreso, sin hacer distinción 
a sí existe una relación entre ambos o no, mientras que el 6,17% cree que no es 
necesario si existe dicha relación. Por otro lado, el 9,88% de las mujeres cree que 
dicho consentimiento no es necesario si por la situación en la que se encuentran en 
este momento se entiende que la otra persona quiere realizar el acto sexual. 
    En el caso de los hombres  encuestados, como muestra el gráfico 30, el 63,89% 
responde que siempre se debe dar el consentimiento expreso, mientras que el 16,67% 
cree que solo se debe dar si con la otra persona no se mantiene ningún tipo de 
relación de afectividad, y el 19,44% cree que no es necesario si por el contexto se 







     De esta manera, en comparación por sexo, hay más mujeres que opinan que se 
debe preguntar o esperar el consentimiento expreso de la otra persona, sin hacer 
distinción a sí es tu pareja o no. Además hay alrededor de un 10% más de hombres 
que mujeres que creen que si por la situación se entiende que quiere realizar el acto 
sexual, no será necesario ese consentimiento expreso, y otro 10%  más de hombres 
que de mujeres que creen que si es tu pareja, el consentimiento expreso tampoco es 
necesario. 
    En general, hay más personas que creen que se necesita un consentimiento 
expreso en todos los casos, pero el porcentaje de personas que creen que no es 
necesario por distintas circunstancias es bastante elevado.  
 
Gráfico 29. Respuesta de las mujeres al ítem “¿Cree que es necesario antes de realizar el acto 
sexual que la otra persona le de su consentimiento expreso de que quiere hacerlo?” 
 
Gráfico 30. Respuesta de los hombres al ítem “¿Cree que es necesario antes de realizar el 
acto sexual que la otra persona le de su consentimiento expreso de que quiere hacerlo?”  
16. ¿Alguna vez se ha sentido presionada/o para mantener relaciones sexuales? 
    En mi opinión, tanto en el caso de hombres como de mujeres, si presionas a 
alguien, aunque sea tu pareja, a mantener relaciones cuando te ha dicho que no tiene 
ganas en ese momento, estás forzando su consentimiento, por lo que considero que 
Sí, siempre: 79.01% 
NS/NC: 4.94% 
Solo si no es tu pareja o persona con la que 
mantienes una relación similar: 6.17% 
No, nunca si por el contexto se 
entiende que quiere hacerlo: 9.88% 
Solo si no es tu pareja o persona con la 
que mantienes una relación similar: 
16.67% 
No, nunca si por el 
contexto se entiende que 
quiere hacerlo: 19.44% 
Sí, siempre: 63.89% 
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dicho consentimiento no es igual de valido que si este se da al preguntarlo la primera 
vez. 
    De ahí la manera de formular mi pregunta, ya que la persona ha accedido a 
mantener relaciones, es decir, ha dado su consentimiento, pero sin embargo este ha 
sido por insistencia después de una primera negativa a mantener relaciones.  
    Como se muestra en el gráfico 31, el 14,81% de las mujeres ha respondido que solo 
su pareja le ha presionado para mantener relaciones sexuales, mientras que el 
23,46% ha respondido que por parte de alguien que no era su pareja, y el 22,22% ha 
respondido que se ha sentido presionada tanto por su pareja como por otra persona. 
Por el contrario, el 34,57% ha respondido que nunca se ha sentido presionada para 
mantener relaciones sexuales.  
    Por otro lado, como se muestra en el gráfico 32, el 19,44% de los hombres han 
respondido que solo su pareja le ha presionado para mantener relaciones sexuales, 
mientras que el 5,56% ha respondido que por parte de alguien que no era su pareja, y 
el 11,11 % ha respondido que se ha sentido presionado tanto por su pareja como por 
otra persona. Por el contrario, el 58,33 % ha respondido que nunca se ha sentido 
presionada para mantener relaciones sexuales.  
    Así, comparando las respuestas de los dos sexos, hay más mujeres que hombres 
que se han sentido presionadas para mantener relaciones sexuales, ya sea por su 
pareja o por otra persona (36,11% frente a 60,49%, respectivamente). 
 
Gráfico 31. Respuestas de las mujeres al ítem “¿Alguna vez se ha sentido presionada/o para 
mantener relaciones sexuales?” 
NS/NC: 4.94% Sí, pero solo con mi 
pareja: 14.81% 
No, nunca: 34.57% 
Sí, tanto con mi pareja como con alguien que no es mi pareja: 22.22% 
Sí, con alguien que no 




Gráfico 32  Respuestas de los hombres al ítem “¿Alguna vez se ha sentido presionada/o para 
mantener relaciones sexuales?” 
17. ¿Alguna vez una persona de fuera de su entorno social le han insistido para 
hacer algo que no quería (tomar una copa, bailar, irse con él a solas) hasta que 
le ha dicho que tiene pareja? 
    En esta cuestión se hace referencia a un comportamiento muy común que sufren 
algunas personas, normalmente cuando salen de noche a una discoteca o lugar 
similar, en el que la negativa a no querer realizar alguna de las acciones que se ponen 
de ejemplo en el enunciado, a veces no es suficiente para la otra persona. Así, 
muchas veces las personas ‘necesitan’ decir que ya tienen pareja para que la otra 
persona deje de insistir.  
     Como se muestra en el gráfico 33, al 81,48% de las mujeres si les han insistido 
para hacer alguna de esas acciones (tomar una copa, bailar, irse con él a solas) hasta 
que ella le ha dicho que tiene pareja, y este ha dejado de insistir, mientras que el 
13,58% ha respondido que eso no le ha sucedido. 
    Por otro lado, en el gráfico 34 se ve que el 62,86% de los hombres ha respondido 
que si les han insistido para hacer alguna de esas acciones (tomar una copa, bailar, 
irse con él a solas) hasta que él le ha dicho que tiene pareja, mientras que el 37,14% 
ha respondido que no le ha sucedido esto.  
    Así, considero importante en esta cuestión hacer referencia a las respuestas totales 
de los encuestados ya que, siendo más mujeres las que han respondido a la pregunta 
(81 mujeres frente a 36 hombres), son más hombres los que han contestado que 
nunca han tenido que decir que tienen pareja para que una mujer deje de insistirle 
para hacer algo que no quería (13 hombres frente a 11 mujeres).  
    Por tanto, hay más mujeres que han soportado que alguna persona de fuera de su 
entorno social les insista para hacer alguna de estas cosas hasta que les ha dicho que 
tiene pareja, que hombres. Esto es una actitud machista ya que se podría considerar 
NS/NC: 5.56% 
No, nunca: 58.33% 
Sí, pero solo con mi 
pareja: 19.44% 
Sí, con alguien que no 
es mi pareja: 5.56% 
Sí, tanto con mi pareja 
como con alguien que no 
es mi pareja: 11.11% 
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que la otra persona tiene más respeto por la pareja que por la chica que se está 
negando a hacer alguna de esas cosas, sin importarle que ésta no quiera hacerlo 






Gráfico 33. Respuestas de las mujeres al ítem “¿Alguna vez una persona de fuera de su 
entorno social le han insistido para hacer algo que no quería (tomar una copa, bailar, irse con él 
a solas) hasta que le ha dicho que tiene pareja?” 
 
Gráfico 34. Respuestas de los hombres al ítem “¿Alguna vez una persona de fuera de su 
entorno social le han insistido para hacer algo que no quería (tomar una copa, bailar, irse con él 
a solas) hasta que le ha dicho que tiene pareja?” 
18. En el último mes, ¿cuántas veces le han dicho cosas por la calle opinando 
sobre usted? 
    En esta cuestión hago referencia a lo que se ha comentado en la pregunta número 
620 en cuanto al acoso callejero, lo que algunas personas consideran ‘piropos’. 
    Así, como se muestra en el gráfico 35, el 27,16% de las mujeres ha contestado que 
en el último mes no les han dicho cosas por la calle en ninguna ocasión, mientras que 
el 54,32% de las mujeres ha respondido que esto le ha sucedido entre 1 y 3 veces en 
el último mes, y al 14,81% de las mujeres les ha ocurrido en más de 3 ocasiones. 
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    Por el contrario, como muestra el gráfico 36, al 55,56% de los hombres no les han 
dicho cosas por la calle en ninguna ocasión en el último mes, mientras que al 30,56% 
de los hombres les ha ocurrido entre 1 y 3 veces, y al 13,89% les ha ocurrido en más 
de 3 ocasiones.  
    En comparación, se puede observar que hay más mujeres que son acosadas 
verbalmente cuando van por la calle, que los hombres. 
 
Gráfico 35. Respuestas de las mujeres al ítem “En el último mes, ¿cuántas veces le han dicho 
cosas por la calle opinando sobre usted?” 
 
Gráfico 36. Respuestas de los hombres al ítem “En el último mes, ¿cuántas veces le han dicho 
cosas por la calle opinando sobre usted?” 
19. Si una chica es agredida sexualmente mientras volvía andando sola a casa de 
madrugada, ¿cree que tiene parte de la culpa? 
    Como en la mayoría de los mitos, el objetivo es exculpar en parte al agresor, 
poniendo parte de la culpa en la víctima. Así, esta cuestión es, en mi opinión, uno de 
los mitos de la violación más importantes y que con más ocasión he escuchado decir a 
la gente. De la misma forma, pienso que es una de las creencias más erróneas que 
existen, ya que me parece impensable que alguna chica tenga algo de culpa cuando 
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y mucho menos si dicho motivo es caminar sola por la noche, como hace cualquier 
hombre. 
    De esta manera, como se muestra en el gráfico 37, el 1,23% de las mujeres 
consideran que sí tiene parte de la culpa la víctima de una agresión sexual que se ha 
producido cuando ésta caminaba sola por la calle de madrugada, mientras que el 
98,77% de las mujeres creen que no tiene ninguna culpa, siendo toda la culpa del 
agresor. 
    Por el contrario, en el grafico 38 se observa que el 8,33% de los hombres 
encuestados consideran que sí tiene parte de la culpa ella por volver sola caminando a 
su casa de madrugada, mientras que el 91,67% de los hombres creen que ella no 
tiene ninguna culpa. 
    Los porcentajes de personas, sobre todo de mujeres, que creen que si tiene parte 
de la culpa de ser agredida sexualmente por caminar sola de noche, son bastante 
bajos en comparación con los de las personas que creen que no tiene ninguna culpa. 
Sin embargo opino que, debido a esas personas que quitan parte de la culpa del 
agresor y se lo ponen a la víctima, hay mujeres que todavía no se atreven a denunciar 
una agresión sexual por miedo a ser juzgadas y cuestionadas.  
 
Gráfico 37. Respuestas de las mujeres al ítem “Si una chica es agredida sexualmente mientras 
volvía andando sola a casa de madrugada, ¿cree que tiene parte de la culpa?”. 
 
Gráfico 38. Respuestas de las mujeres al ítem “Si una chica es agredida sexualmente mientras 







20. Si una chica es agredida sexualmente cuando llevaba una minifalda, ¿cree que 
en parte ella se lo ha buscado? 
    Esta creencia, pensar que una chica por llevar una minifalda o alguna prenda de 
ropa que puede considerarse ‘provocativa’ se está buscando que le agredan 
sexualmente, es otro de los mitos que más se escuchan en la actualidad y que, al igual 
que el de la cuestión anterior, me parece inverosímil. 
    Así, como muestra el grafico 39, el 98,77% de las mujeres considera que una chica 
no se busca que le agredan sexualmente por llevar una minifalda, habiendo 
contestado el 1,28% restante la opción de no sabe/no contesta, por lo que ninguna 
mujer ha respondido que cree que si se ha buscado la agresión sexual por llevar una 
minifalda en ese momento. 
    Por el contrario, como se ve en el grafico 40, el 97,14% de los hombres consideran 
que no se ha buscado la agresión sexual por llevar una minifalda, mientras que el 
2,86% restante considera que si se lo ha buscado en parte, justificando así la conducta 
del agresor 
 
Gráfico 39. Respuestas de las mujeres al ítem “Si una chica es agredida sexualmente cuando 
llevaba una minifalda, ¿cree que en parte ella se lo ha buscado?” 
 
Gráfico 40. Respuestas de los hombres al ítem “Si una chica es agredida sexualmente cuando 







5. Conclusiones  
    En este apartado se van a hacer una serie de conclusiones respecto a los 
resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, de aquellos que más me han 
llamado la atención:  
    Primera: es conveniente, en primer lugar, destacar que las siguientes conclusiones, 
y en general toda la parte del estudio de este trabajo, son meras hipótesis elaboradas 
mediante los resultados de la encuesta a la cual han respondido pocas personas. Así, 
para que las afirmaciones que expongo durante el trabajo fueran válidas y 
correctamente contrastadas con la realidad, la muestra de personas debería ser 
mucho mayor. Sin embargo, por distintas circunstancias, y tras esforzarme al máximo 
para conseguir un número mayor de respuestas, me ha resultado imposible 
conseguirlo ya que no todas aquellas personas a las que he hecho llegar la encuesta, 
la han podido responder.  
    Segunda: la mayor parte de las personas encuestadas si conocen la definición de 
violencia contra las mujeres, sin embargo no conocen la de violencia de género. Por 
tanto, se podría considerar que no conocen cuál es la diferencia entre estos tipos de 
violencia, lo que era el principal objetivo del primer bloque de la encuesta. Cabe 
destacar que hay más mujeres que hombres que conocen el significado de ambas.  
    Tercera: hay más hombres que mujeres que consideran que acostarse con alguien 
en una primera cita es de ser una chica “fácil”. Además, las mujeres han respondido 
en las dos cuestiones relativas a esto (13, 14) lo mismo, considerando o no igual de 
“fácil” a un chico que a una chica por acostarse con alguien en una primera cita, 
mientras que las respuestas de los hombres son más altas en la cuestión relativa a las 
mujeres que a los hombres, considerando así algunos de los encuetados, que por 
realizar una misma acción, una chica es “fácil” y un chico no. De esta forma, se puede 
ver que hay más hombres con doble moral sexual relativas a esta cuestión que 
mujeres. 
    Cuarta: hay más hombres que mujeres que creen que una mujer tiene parte de la 
culpa si es agredida sexualmente cuando caminaba sola por la calle de madrugada. La 
respuesta de este ítem en los hombres me ha llamado bastante la atención ya que me 
parece sorprendente que algunos piensen que es culpa de la víctima ser agredida 
sexualmente, y más por el hecho de volverse caminando a casa de noche, como si no 
las mujeres no pudieran tener ese derecho al igual que cualquier hombre.  
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    Quinta: se podría afirmar que sobre el 94% de las mujeres encuestadas no eligen 
su forma de vestir con el propósito de que los demás les miren, pudiendo considerar 
así que la afirmación de que si lo hacen, es solo un mito.  
    Séptima: hay más mujeres que hombres que creen que el consentimiento expreso 
a la hora de realizar algún acto de carácter sexual es necesario, aunque por la 
situación en la que se encuentran se pueda entender que quiere hacerlo, o aunque las 
personas se encuentren en una relación de afectividad o situación similar entre ellos. 
Además, sin hacer distinción por sexos, hay más personas encuestadas que dan más 
importancia al factor de que por la situación en la que se encuentran ambos se puede 
entender que la otra persona también quiere tener sexo, que al factor de que sean 
parejas o similares. 
    Octava: Aun siendo bajo los porcentajes de personas que están de acuerdo con la 
afirmación “si un hombre se aprovecha sexualmente de una mujer estando ésta bajo 
los efectos del alcohol, ella tiene parte de la culpa por no controlarse”, creo que el 
hecho de que haya gente que culpa a la víctima en vez de al agresor, aunque sea solo 
una parte de la culpa, es una de las creencias erróneas más importantes que hace que 
algunas víctimas no denuncian los hechos por miedo a ser juzgados y/o cuestionadas. 
Así, mi pregunta es: ¿las mujeres no debemos beber alcohol para que no nos violen? 
Con este tipo de creencias lo que estamos haciendo es, una vez más, centrar la 
prevención de las agresiones sexuales en la víctima y no en el agresor. 
    Novena: en general, en cuestiones relativas a los mitos de la violencia sexual, tanto 
hombres como mujeres tienen puntuaciones similares, mientras que en las relativas a 
las actitudes sexuales machistas y la doble moral sexual, los hombres tienen 
puntuaciones más altas, es decir, los hombres tienen más actitudes sexuales 
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En el anexo 1 se encuentra la muestra de la encuesta que se ha realizado en este 
trabajo tal y como se ha pasado a las personas encuestadas para que la respondan: 
ENCUESTA SOBRE LOS MITOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y ACTITUDES 
SEXUALES MACHISTAS. 
EDAD: _____ 
SEXO: Femenino              Masculino  
El objetivo de esta encuesta es conocer la opinión de los jóvenes de entre 18 y 30 
años acerca de la violencia sexual, en concreto, los mitos de la violencia sexual y las 
actitudes sexuales machistas que están presentes en nuestra sociedad. Se pretende 
también conocer que actitudes tienen actualmente los jóvenes en su vida sexual y 
cómo perciben las de los demás. 
Nota: Debe marcar una sola opción en cada pregunta. Si no está de acuerdo con 
ninguna de las opciones marque la casilla no sabe/no contesta (NS/NC). 
Recuerde que es una encuesta anónima, por lo que se ruega máxima sinceridad.  
 
BLOQUE 1. CONCEPTO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
1. ¿Qué es para usted la violencia contra las mujeres? 
            Toda aquella violencia ejercida por un hombre contra una mujer. 
            Toda aquella violencia ejercida contra una mujer por el hecho de ser 
mujer. 
           Toda aquella violencia ejercida por un hombre contra una mujer con la 
que mantiene una relación de afectividad.  
           NS/NC 
  
2. La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género tiene por objeto actuar contra: 
           Toda aquella violencia ejercida por un hombre contra una mujer. 
           Toda aquella violencia ejercida por un hombre contra una mujer por el       
hecho de ser mujer. 
           Toda aquella violencia ejercida por un hombre contra una mujer con la 
que mantiene una relación de afectividad. 
           Toda aquella violencia ejercida por un hombre contra una mujer por el 
hecho de ser mujer y con la que mantiene una relación de afectividad.  





BLOQUE 2. CREENCIAS SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL Y ACTITUDES 
SEXUALES MACHISTAS (I). 
En las siguientes cuestiones dígame cuál es su grado de acuerdo en cada una de las 
afirmaciones,  utilizando una escala de 1 a 4, en la que: 
- 1 significa que está totalmente en desacuerdo, 
- 2 que está levemente en descuerdo, 
- 3 que está levemente de acuerdo, 
- y 4 que está totalmente de acuerdo. 
 





4. Si una mujer se pone minifalda o escote es para que los demás le miren. 
 
 




6. En realidad la mayoría de las mujeres disfrutan cuando se les insiste para tener 




7. Si una chica “coquetea” de fiesta con un chico, significa que quiere sexo. 
 
 
8. Cuando una chica acepta una copa gratis de un chico desconocido es porque 
quiere sexo aunque no lo diga. 
 
 
9. Si una chica invita a un chico a su casa a solas es porque quiere sexo. 
 
1 2 3 4 NS/NC 
     
1 2 3 4 NS/NC 
     
1 2 3 4 NS/NC 
     
1 2 3 4 NS/NC 
     
1 2 3 4 NS/NC 
     
1 2 3 4 NS/NC 
     
1 2 3 4 NS/NC 




10. Si un hombre se aprovecha sexualmente de una mujer estando ésta bajo los 
efectos del alcohol, ella tiene parte de la culpa por no controlarse. 
 
 
11. Si una chica se está besando con un chico, es normal que él piense que quiere 
ir más allá y no pregunte antes de realizar algún acto de carácter sexual. 
 
 
12. Si una chica mantiene relaciones sexuales con un hombre en la primera cita, 




13. Si un chico mantiene relaciones sexuales con una chica en la primera cita, es 
un chico “fácil”. 
 
 
14. Es más aceptable que un hombre se acueste con muchas personas a que lo 




BLOQUE 3. CREENCIAS SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL Y ACTITUDES 
SEXUALES MACHISTAS (II). 
15. ¿Cree que es necesario antes de realizar el acto sexual que la otra persona le 
de su consentimiento expreso de que quiere hacerlo?  
           Sí, siempre. 
           No, nunca si por el contexto se entiende que quiere hacerlo. 
           Solo si no es tu pareja o persona con la que mantienes una relación 
similar.  
           NS/NC 
 
16. ¿Alguna vez se ha sentido presionada/o para mantener relaciones sexuales? 
            Sí, pero solo con mi pareja.  
            Sí, con alguien que no es mi pareja. 
            Sí, tanto con mi pareja como con otra persona. 
1 2 3 4 NS/NC 
     
1 2 3 4 NS/NC 
     
1 2 3 4 NS/NC 
     
1 2 3 4 NS/NC 
     
1 2 3 4 NS/NC 
     
50 
 
            No, nunca. 
            NS/NC 
 
17. ¿Alguna vez una persona de fuera de su entorno social le han insistido para 
hacer algo que no quería (tomar una copa, bailar, irse con él a solas) hasta que 
le ha dicho que tiene pareja? 
             Sí.  
             No. 
             NS/NC 
 
18. En el último mes, ¿cuántas veces le han dicho cosas por la calle opinando 
sobre usted? 
             Ninguna.  
             Entre 1 y 3 veces. 
             Más de 3 veces. 
             NS/NC 
 
19. Si una chica es agredida sexualmente mientras volvía andando sola a casa de 
madrugada, ¿cree que tiene parte de la culpa? 
             Sí.  
             No. 
             NS/NC 
 
20. Si una chica es agredida sexualmente cuando llevaba una minifalda, ¿cree que 
en parte ella se lo ha buscado? 
             Sí.  
             No. 
             NS/NC 
 
